Speech by Mr. F.O. Gundelach, Member of the Commission of the European Communities responsible for External Relations in the absence of Sir Christopher Soames, given at a lunch organised by the New York National and Foreign Trade Council. New York, 17 November 1975 by Gundelach, Finn Olav & Soames, Christopher
KOMMISSICNEN  FOR DE  EUROPI'EISKE  FI'ELLESSKABERS- KOMMISSION  DER  EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN-~  .b \I)  )t::.\.q 
COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN_COMMUNITIES- COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES-
COMMISSIONE  DELLE  COMUNITA  EUROPEE  - COMMISSIE  VAN  DE  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN '--------------' 
••  ••••  ••  ••  • •  •  •••••••••••••••  •••  ••  •  •  •••••••  •  •••  •  ••  •  •••  •••••••••••••••••  •  ••  •  •  • ••••  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
• •••  ••  •••  ••  • •  ••  •  •••  •  ••  ••••  ••••••  •  •  •  • •  •  •  •  •  • •  •••  ••••••••••••••••  •  •  •  ••  •  •  •  •  •  • •  • •••••••  • •  ••  •  •••••••••••••••  ••••  •  •  •  •  •  •••• •  • 
T  A  L  S M .. A  N  '"'  "'"  1\r  S  G  R  tJ  P  P  E 
5  P  R  E'  C  I 
SPOKEStv 
GROUPE  OU 
GRUPPO  DE 
BUREAU  VAN  Of. 
PRESSE-MEDDELELSE 
MITTEILUNG  AN  DIE  PRESSE 
PRESS-RELEASE 
INFORMATION  A  LA  PRE SSE 
INFORMAZIONE  ALLA  STAMPA 
MEDEDELING  AAN  DE  PERS 
Brussels,  1D  November  1975 
SPE~CH BY  1/ffi.  F. 0.  GUJiillELACH,  £;JEHBER  OF  '.rHE  CotiMISSION  OF  THE 
EUROPEAN  COITilUNITIES  RESPONSIBLE  FOR  EXTERNAL  RELATIONS  IN THE 
ABSENCE  OF.  SIR  CHRISTOPHER  SOA1:IES,  GIVEN  AT  A  LUNCH  ORGJ\lTISED 
BY  THE  1'EvJ  YORK  l'JATIOITAL  AND  FOREIGN  TRADE  COUNCIL,  NEH  YORK!. 
17  JITOVUIBEH  1975 
In a  speech at  lunch yesterday to the  Ifet-J  York National  and Foreign Trade 
Council,  Lr-.  F .0,  Gundelach ..  the  Commissioner responsible for External Relations 
in the absence  of Sir Christopher  Soames  -~  discussed the state of the  debate  about 
the future  shape  of the  international  economy  and the  attempts  to  pursue  a  neljJ 
consensus  in world  economic affairs. 
Assessing the  debate  alJout  I\forth·-South relations  1  l'~r.  Gundelach argued 
that  there vrere  hro  distinct  philoso;)hies  involved:  the  li~Jeral philosophy 
which  souc;ht  merely· to  estal:llish a  new  frame1dork  for free  economic  activity; 
and  the philosophy of the  "lJew  International Economic  Order"  vJhich  sought  to 
organise the vJOrld  economic  system to  achieve  certain poli  tic<llly determined 
results. 
In this debate  the European  Community  has  deliberately steered a  middle 
course.  Economic  logic had to be  respected;  the world  economy  could not  be 
organised lJy  strong-arm tactics  1  or by international agreements which  imposed 
all the  obligations  on  one  side and  cave  <lll  the  ribhts  and  privileges to the 
other.  Nor  would it be  appropriate  to  throvr  aVJay  the  experience the world 
had gathered in the existin;- piltri!llony of international  agreements  and institutions. 
But  while  the  Communi t,y was  firmly  committed to the vision of iln  open vvorld 
economy,  it also recognised tho  need to make  a  constructive response to the  desire 
of the  developing countries to industrialise and to play a  greater ilnd  more  well-
rounded  part  in world trade  than they had  done  in the  pilst  Differences in the 
relative  power  of the  V<lrious  forces  in Horld  economic  affairs made  it necess<lry to 
seek a  certain measure  of political agreement  about  the  deliberate management  of our 
economic relations  o  It was  in this spirit that  the  Community 1ms  trying to  move  the 
debate  on  North··South relations  avmy  from  the  rhetorical  and philosophical  confronta-
tions to  specific issues. 
Turning to  rel<ltiohs  bet~veen the United  Ste~tes and  the  Community, 
l'1Ir,  Gundelach  said that  he  tJas  afraid thilt  there had recently emerged  a  number  of 
signs  of  serious tension.  One  of the  effects  of the  contraction of markets  brought 
on by the recession w1s  the rise of protectionist  pressures,  both in the United 
Stiltes  and in Europe.  There was  1  hm1ever 1  a  crucial distinction betv,reen  protectionist 
pressures and  protectionist  measures:  both the United States  and the  Community Here 
responsible for  ensuring that  the  pressures were  not  translated into measures.  The 
danger  was  that  in }.merica at  present  the  road th<lt  led from  the  exercise  of pressure 
to  the  implementation of protectionist  measures  was  dangerously  open.  Governments 
everyc.rhere  must  take  ,<~reat  pain to  explRin to their citizens exactly Hhy  the 
protec-tionist  soft  option uust  be  resisted. 
L In conclusion,  Nr.  Gundelach  returned to the vJider  perspective.  North-· 
South relations 11'1ere  being transformed,  and  equally over the past  ten years 
there  he:'od  taken place a  f2-r--reaching  strategic transformation in the  partnershi::,' 
of the  industrialised countries.  The  grm·Jth  of  economic  interdependence  and 
the  pursuit  of the further  opening up  of the 1rwrld  economy  had created a 
pattern cf economic  relationships  ....  particularly between the industrialised 
countrie::J  ··- which  made  it increasingly necessary to broaden the agenda of economic 
cooperation. 
On  all sidos  the distinction between international and national politics 
v!as  dissolving1  and  economic  issues Here  becoming the very stuff of international 
politics"  In the  1930s,  he  concluded,  it had  looked as if the  flo1rJ  of  economic 
events  coJas  beyond..'i"nan' s· conirol: ··-out· ·over  the··:three'de·cad-es·-~ince the-wa,- -:vJe 
had  learned.  tho:t· li'ie- "cou1cr  l"nd_C§eCJ.-·be  the  mast~rs·"bf~ow ·d-estinjl""-if He  had· the 
political vJill  afid-·t1ie' lmagi"rla'tibn "tb  se1z4  the· possibilities _that- w-el?e  open 
t 0  us  0  ------ •  .  ""....  •  ..  . .  -
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IJI.  F.O.  GillJDElJi.CH,  f/IEllBRE  DE  LJ.l  COl'fiT!IISSION  DES  COIIIJYIUl'JAUTES  EUROPEENNES 
Cllii.RG:P  DES  RELATIONS  EXTERIEURES  EH  L'ABSENCE  DE  SIR  CHRISTOPHER  SOAMES, 
PREND  LA  PAROLE  A  L'OCCASIO:N  D'lJl'T  DEJEUl'JF.R  OFFERT  LE  17  NOVEMBRE  1975 
A  NE!,v  YORK  Pi\.R  LE  IJEH  YORIC  NATIONAL  AND  FOREIGN  TRLI.DE  COUNCIL 
Dans  un  discours  qu' il a  prononce hier au d6jeuner  du  Ne1'1T  York 
National and  Foreign Trade  Council,  ~!I.  F.O.  Gundelach,  membre  de  la Commis-
sion charge  des relations  ext6rieures  en  l'absence de  Sir Christo;_Jher  Soames, 
a  fait  le point  des discussions relatives ala forme  future  de  l'economie  in-
ternationale et  des tentatives effectuces  en  vue d'arriver a un  nouveau  con-
sensus  concernant  l'ecoDomie  mondiale. 
Parlant  du  debat  sur  les relations Nord-Sud,  I!I.  Gundelach  a  fait re-
marquer  que  deux philosophies distinotes etaient  en  jeu:  la philosophie  libe-
rale qui  cherche  seulement  a fLeer  un  cadre  au  libre dsploiement  de  l'acti  vi  te 
economique,  et  la philosophie  du  "nouvel  ordre  6conomique  international",  qui 
s'efforce d'organiser  le  systeme  6conomique  mondial  de  maniere  a atteindre cer-
tains resultats determines  sur  le plan politique. 
Dans  ce d6bat,  la  Co~~unaute europeenne  a  deliberement  choisi une  voie 
moyenne.  La  logique  6conomique  doit  etre respectee7  l'organisation de  l'oconomie 
mondiale  ne  peut  pas rosulter d'une  volonte unilat6rale  ou  d'accords interna-
tionaux imposant  toutes  les obligations  a  l'une des parties et  donnant  tous  les 
droits et privileges a  l'autre.  Il ne  serait pas  opportun non  plus de  faire fi 
de  l 'exlJ8rience  que  le monde  a  acqui se  et  qui  se  tradui  t  1J8T  l 'existence  d 'un 
patrimoine  d '.institutions et  d 'accords  internationaux. 
Nais,  alors que  la Communaute  est  entierement  acqU.ise  a la conception 
d'une  economic  mondialo  ouverte,  elle reconnait  aussi  la necessite  de  donner 
une  reponse  constructive au d6sir des  pays  en  voie de  developpement  de  s'in-
dustrialiser et  de  jouer dans  le  commerce  mondial  un  role plus grand et  plus 
complet  que  par  le passe.  Les  differences  entre  la puissance relative des di-
verses forces  on  :~n·esence  dans  1 '2conomie mancfule  cnt rot qu'il at d:vonu nec-essniro 
de  rechercher un certain degre  d'accord politique concernant  la gestion refle-
chie de  nos  relations  economiques.  C'est dans  cet  esprit  que  la Communaut6  s'est 
efforcee de  tenir le ci8bat  sur les relations Nord-Sud  a  1':5cart des confronta-
tions rh6toriques  et :)hilosophiques  l)Our  qu 'il trai  te de  l)l~o"blemes  specifiques. 
A pro,)os  des  Etats-Unis  et de  la Comm1.maute,  JY[.  Gundelach a  di  t  qu' il 
avai  t  bien  peur  qu 'un certain nor:1hre  de  signes de  tension  sr§rieuse aient  recem-
ment  surgi  dans  leurs relations.  L'un  des  effets de  la contraction des marches 
due  a la recession est  la mont6e  des :)ressions protectionnistes,  a la fois  aux 
Etats-Unis et  en  Europe.  Il y  a  lieu toutefois de  faire une  nette distinction 
entre pressions protectionnistes et  mesuros  protectionnistes:  les Etats-Unis 
et  la Communaute  doivent  l'un et  l'a~tre veiller ace que  les pressions ne  se 
traduiscnt  pas  par des mesures.  Le  cla,nger  est  qu 'actue1lement,  Gn  :tmerique,  la 
.j. 2 
voie  qui  va des pressions  Ec  la mise  en  oeuvre  de  mesures  protectionnistes est 
grande  ouverte.  Tous  les gouvernements doivent  s'em;Jloyer a expliquer  exacte-
ment  a leurs ci  toyens  lJOUr  quoi  le  choiX facile  du  protectionnisme doi  t  etre 
repouss6. 
E:n  concluant  1  rL  Gtmdelach cst  revenu a une  )erspecti  ve  plus  large.  Les 
relations Nord-Sud  sont  en  train de  se  transformer  et 1  de  m8me 1  au  cours  des 
dix dernieres  annees  des  transformc:ctions  strategiques  ;::>rofondes  sont  intervenues 
chez  les parten:-;,ires  des  pc:ws  industrialisos.  Le  developpemont  de  l'interdepen-
dance  ecohomique  et  l'ouverture toujours plus  large  de  l 15conomio  mondiale  ont 
ere§  un  ty:Je  nouveau  cle  relations  economiques,  notamment  ,,ntre les pays  in-
dustrialis,§s,  de  sorte qu 'il est  devenu  toujours plus nccessaire  d '6largir le 
domaine  de  la cooperation  {conomique. 
De  toutes parts1  la distinction entre politiques intornationale  et 
nationales est  en  trnin de  s 1 estomper  et  les problemes  6conoraiques  deriennont 
l'objet veritaBle  de  la politique internationale.  Dans  los annees  30,  a-t-il 
declare. en. Conclusion  7 . les  hOin!11tS  ont  eu. l  'im~;ression que  le flux des· evenc-
ments  economiques  8chappait  a leur  contr6le~  au  cours  des  trois decennies  qui 
ont  suivi -la guerre,  nous  avons  apr)ris  que  si nous  2-vons  lee  volonte  et  l 'ima-
gination :._Joli tique.s  voulue::;  pour  saisir los occasions qui  s 'offrent a nous, 
nou~ pouvons  en  fo..i t  otre r:nitres  do  notre "destin. 
·.r, 